






























Visualization of the Immaculate Conception:
On the Relationship and Function of Iconography and Theology 
Yoshiko FUKUDA
Abstract
　In the dogmatic history of the Immaculate Conception, iconography and theology have had a complemen-
tary relationship. This paper examines the course of dogmatic history from the perspective of the roles and 
functions of iconography and theology in the context of the theological controversy between the Franciscans 
and the Dominicans.
　The Immaculate Conception is a dogma that has been carried on through tradition and has been rooted in 
people's lives. However, after the twelfth century, when it was asked whether or not Mary, as a Theotokos, 
had original sin, theology became increasingly important for the justification of the Immaculate Conception 
which is not specifically endorsed in the Scriptural text. Various images that illustrate the Immaculate Con-
ception can be observed in liturgical books. Given this fact, we can recognize a close relationship between 
texts and images in the Immaculate Conception.
　This paper begins by asking the following questions: Why did the dogma have to be visualized? For what 
purpose were the iconographies of the Immaculate Conception produced? The theological circumstances that 
required these images are then considered. As a result, it ascertains that the history of the visualization of 
the Immaculate Conception draws directly on dogmatic history, and it confirms that the role and function of 
the related iconography changed  over time.


























































































































































4 世 在位 1471-1484）であった。
　シクストゥス 4 世は 1477 年（教皇庁記載年は
1476 年）の教書『クム・プラエエクセセルサ』（Cum 

























は存在しなかった。そのため、祝日の典礼は 9 月 8
日のマリア誕生の祝日に準ずるものであった (19)。




































































































































所 蔵 の カ ル ロ・ ク リ ヴ ェ ッ リ（Carlo Crivelli, 
1430/35-1495）作《無原罪の宿り》（図 1）は、図
像的に後のティエポロ（Giovanni Battista Tiepolo, 
1696-1770）やムリーリョ（Bartolomé Esteban　









掛 か り で あ る UT INMENTE DEI AB INITIO 


























































di Antonio Frediani）に注文された図像（図 2）は、





































































































































































































   フランシスコ会士≫ヴァティカン、絵画館
図版出典
　Lightbown, R., Carlo Crivelli, New Haven, 2004.
（図 1）
　Symeonides,S., “An Alterpiece by ‘The Lucchese 
Master of the Immaculate Conception’ ”, 
Marsyas, 8 (1957-59).（図 2、3）
注
(1)　「 無 原 罪 の 宿 り 」 は、1854 年 12 月 8 日 の 大 勅 書
















(5)　Auf welche Weise es dieser Welt innewohnt, gibt das 
golden Tor zu erkennen: Der dumpfe Geist erhebt sich zur 
Wahrheit durch das, was materiel list, Und erhebt sich, indem 
er dieses Licht sieht, aus seinem früheren  Untergetauchtsein. 
Cf. Ulrich Schneider, “Zeiten und Bilder”, HEILIGE UND 
MENSCHEN Suermondt-Ludwig-Museum, Museen der Stadt 






ては、既に、キケロが『弁論について』第 2 巻 86 章で述
べているように古典的記憶法の中に見られる。古代ロー
マの雄弁術において選ばれたイメージを、ドミニコ会の
アルベルトゥス・マグヌス（Albertus Magnus, c.1193- 
1280）とトマスは、宗教の枠組みの中で教化的、敬虔的
意図につくりかえ、実体的イメージへと変えていった。
(10)　上掲書、108 頁。トマスは『神学大全』第 1 巻第 1 部








いられたのが最初であるとされている。Cf. Wolter , Allan 




サの市立美術館にある Ranieri di Ugolino の「無原罪の宿
り」の板絵が描かれたのは 1280 年から 1290 年である。
この図像では、母アンナが幼子マリアを抱き、玉座に座
している。Mirella Levi D'Ancona, The Iconography of the 
Immaculate  Conception in the Middle Ages and Early 





いうことばを使って説明している（Ordinatio, III, d.7, 
q.3）。スコトゥスの考え方の基本は、同じことをマリアに
も帰せしめるというものである。従ってマリアについて
も同じことばを使って説明する。Wolter, Allan B., I. O’
Neil, Blane, John Duns Scotus : Mary's Architect, Illinois, 
1993, pp.51-77.




(19)　Cf. D'Ancona, op.cit., p.41.
(20)　Cf. Ettlinger H.S., “The Iconography of the Columns in 
Titian's Pesaro Altarpiede”, The Art Bulletin, 61-1 (1979), 
pp.59-67.
(21)　『新カトリック大事典』III、研究社、2002 年、338 頁。
(22)　Cf. D'Ancona, op.cit., p.20.











(26)　Cf. Ettlinger, op.cit., p.62.






をめぐって―」、　『イタリア学会誌』 45(1995), 25-52, 215-
216 頁。
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(33)　Cf. Lightbown, R., Carlo Crivelli, New Haven, 2004, 
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(51)　non puto esse verum amatorem Virginis qui celebrare 
respuit festum sue conceptionis.
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